




A study on a seismic isolation design 
considered cyclic shear deformation performance of rubber bearings 
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A cyclic shear deformation performance tests have been carried 
out for three different types of actual size rubber bearings. 
Hysteresis curves are obtained at each shear deformation level for 
these rubber bearings as well as ultimate tear strength. Making 
simplified model from these test results， time-history response 
analysis is conducted using SDOF model to check the adequacy of 
current seismic isolation design. A new improved calculation 
method is proposed. 
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衰積層ゴム支承， NR・..天然ゴム系積層ゴム支承， LRB 
…鉛プラグ入り積層ゴム支承)を各 l体用意する.
89 





伊詰体 HDR NR LRB 
補層ゴムの設計寸法 rnm 1000 1000 1000 
ゴム層厚@積層数 mm 25X5 25X5 25X5 
ゴム総厚さ mm 125 125 125 
等岡t性 凶inn 9.408 9.440 9.562 
等価麟芭数 出 13.9 14. 7 
鉛プラグ mm φ140 
支承の面積 mm2 1， 000， 000 1， 000， 000 938， 425 
長画電重 刷 6，000 6， 000 5，630 
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せん断ひずみ γ (%) 
図-4包絡線
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KD = F(u Be ) -F (-u Be ) 
= 




? ? !J.W 
2%時F
式(2)












剛性値は 250%までは各ループ 1~10 サイクル (NR は
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ここで，減衰定数は 250%までは各ループ 1~10 サイ
クル (NR は 1~4 サイクル) ，それ以降各ループ 1~5




























HDR， LRBの両者とも， 1サイクル目から 2サイク
ル目にかけてやや大きく減少する傾向が見られた.3
サイクル以降，剛性の低下もあまり見られず安定し
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表-3免震支承諸元
田R LRB 
土j吉田霊童M(kN) 6000 6000 
i彦氏モデル 朝岡山生}ら (kN/mn) 10. 238 9.278 
唱曲義憲設立hB(見) 12.4 17. 2 
よ宣紅彊M(帥 6000 6000 
ノヰイリニア 以剛性Kl側Vmn) 85.000 85.000 
モデル 2凋剖性K2(1凶/剛 5.421 5.725 
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2種地盤 Fukiai(b) 










































































わりに， 4.3. 2で求めた 2次剛性(図ー13参照)を用い
ることを提案する.この 2次剛性を用いた解析結果
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